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1 The International Social Survey Programme 
The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme 
of cross-national collaboration. It brings together pre-existing social science projects and co-
ordinates research goals, thereby adding a cross-national perspective to the individual 
national studies. 
It started late in 1983 when SCPR,1 London, secured funds from the Nuffield 
Foundation to hold meetings to further international collaboration between four existing 
surveys - the General Social Survey (GSS), conducted by NORC in the USA, the British 
Social Attitudes Survey (BSA), conducted by SCPR in Great Britain, the Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), conducted by ZUMA in West 
Germany and the National Social Science Survey (NSS), conducted by ANU in Australia. 
Prior to this, NORC and ZUMA had been collaborating bilaterally since 1982 on a common 
set of questions. 
The four founding members agreed to (1) jointly develop modules dealing with 
important areas of social science, (2) field the modules as a fifteen-minute supplement to the 
regular national surveys (or a special survey if necessary), (3) include an extensive common 
core of background variables and (4) make the data available to the social science community 
as soon as possible. 
Each research organisation funds all of its own costs. There are no central funds. The 
merging of the data into a cross-national data set is performed by the Zentralarchiv für 
Empirische Sozialforschung, University of Cologne. Since 1996, the archive has been aided 
in its work by ASEP, one of the Spanish member institutes in the ISSP. 
In 2001, the ISSP has 38 members; the founding four - Australia, Germany, Great 
Britain and the United States - plus Austria, Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, 
Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Finland, Flanders (for Belgium), France, Hungary, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, the 
Philippines, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, and Venezuela. By 2003, these had been joined by Korea (South) and 
Uruguay while Bangladesh had ceased to belong to the ISSP. 
 
                                                          
1 In 1999 SCPR became NCSR (National Centre for Social Research). 
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The annual topics for the ISSP are developed over several years by a sub-committee and are 
pre-tested in various countries. The annual plenary meeting of the ISSP then adopts the final 
questionnaire. ISSP questions need to be relevant to all countries and expressed in an 
equivalent manner in all languages. The questionnaire is drafted in British English and then 
translated into other languages. 
The ISSP is unique in a number of ways. First, the cross-national collaboration between 
organisations is not ad hoc or intermittent, but routine and continual. Second, while 
necessarily more circumscribed than collaboration dedicated solely to cross-national research 
on a single topic, the ISSP makes cross-national research a basic part of the national research 
agenda of each participating country. Third, by combining a cross-time with a cross-national 
perspective, two powerful research designs are being used to study societal processes. The 
ISSP is also one of the few cross-national studies to conduct and publish study monitoring 
reports of the annual studies. These are appended to the relevant codebooks and are 
downloadable from the archive web pages. Other projects, such as the European Values Study 
have, in fact, adapted the ISSP study monitoring questionnaire for their projects. 
2 Social Networks II data sets archived by 19th November 2003 
 
 ISSP members ISSP 2001  ISSP members ISSP 2001 
1  Australia 2002 21 Korea (South) membership since 2003 
2  Austria 2001 22 Latvia 2001 
3  Bangladesh not fielded * 23 Mexico not fielded 
4  Brazil 2001 24 Netherlands 2002/2003 
5  Bulgaria not fielded 25 New Zealand 2001 
6  Canada 2001 26 Norway 2001 
7  Chile 2002 27 Philippines 2001 
8  Cyprus 2001 28 Poland 2002 
9  Czech Republic 2001 29 Portugal not fielded 
10  Denmark 2002 30 Russia 2001 
11  Finland 2001/2002 31 Slovakian Republic not fielded 
12  Flanders not fielded 32 Slovenia 2000 
13  France 2001 33 South Africa 2001 
14  Germany 2002 34 Spain 2001 
15  Great Britain 2001 35 Sweden not fielded 
 Northern Ireland 2001 36 Switzerland 2001/2002 
16  Hungary 2001 37 Taiwan membership since 2001 
17  Ireland not fielded 38 Uruguay membership since 2003 
18  Israel 2001 39 USA 2002 
19  Italy 2002 40 Venezuela not fielded 
20  Japan 2001    
 
* membership ceased by 2003 
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The addresses of the institutes and organisations involved in each country are provided 
in Appendix B, together with telephone, email and fax of principal contacts. For further 
information on the ISSP and regular updates of contact information material, see the ISSP 
web site (http://www.issp.org/). 
 
3 ISSP Modules 1985-2003 
1985 Role of Government I Attitudes towards the government plus general political 
attitudes. 
1986 Social Networks I Ego-centred network survey in the Claude Fisher tradition ("to 
whom would you turn") plus a series of questions concerning 
the structure and composition of respondents’ networks. 
1987 Social Inequality I Opinions and attitudes toward inequality in terms of rich and 
poor and privileged and underprivileged. 
1988 Family and Changing Gender Roles I Attitudes towards women as part of the labour force and 
possible conflicts with traditional roles of men and women in 
society, general attitudes to the family. 
1989 Work Orientations I General attitudes to work and leisure, work organisation and 
work content. 
1990 Role of Government II Replication of the main topics of Role of Government I 
(1985). 
1991 Religion I Attitudes towards traditional religious beliefs and topics now 
connected with secular social ideologies. 
1992 Social Inequality II Replication of the main topics of Social Inequality I (1987). 
1993 Environment I Attitudes to the environment, nature and pollution, together 
with questions assessing knowledge of science and 
environmental issues. 
1994 Family and Changing Gender Roles II A partial replication of Family and Changing Gender Roles I 
(1988), with new questions. 
1995 National Identity I Questions on attitudes to aspects of national life and culture, 
citizenship, minorities in society and to foreigners. 
1996 Role of Government III A partial replication of Role of Government II (1990), one 
third new. 
1997 Work Orientations II A partial replication of Work Orientations I (1989), one third 
new. 
1998 Religion II A partial replication of Religion I (1991), with new questions. 
1999 Social Inequality III  A partial replication of the Social Inequality modules from 
1987 and 1992, with new questions. 
2000 Environment II A partial replication of Environment I (1993), with new 
questions. 
2001 Social Networks II: Social Relations 
and Support Systems 
Based on Social Networks I (1986), with new questions. 
2002 Family and Changing Gender Roles III A partial replication of Family and Changing Gender Roles II 
(1994), with new questions. 
2003 National Identity II 
 
A partial replication of National Identity I (1995), with new 
questions. 
 
Scholz , Harkness, and Klein ISSP 2001 Social Networks II: ZUMA Report on the German Study  5
Modules planned 
2004 Citizenship I A new module.2
2005 Work Orientations III 
(in preparation) 
A partial replication of Work Orientations II (1997), with new 
questions. 
2006 Role of Government IV 
(in preparation) 
A partial replication of Role of Government III (1996), with 
new questions. 
2007 Leisure Time and Sport  
(in preparation) 
A new module. 
 
4 Contents of the Social Networks II Module 
The 2001 module was based on the 1986 Social Networks module.  
The replications and new questions are explained in table 1. ISSP modules are 
developed over a minimum period of two years during which a multi-national drafting group 
prepares several questionnaire drafts in accordance with the decisions taken at general 
assembly meetings. These drafts are circulated to ISSP members for input and commentary. A 
final draft version is discussed and signed off at the general assembly meeting prior to the 
year of fielding. Several drafting group countries, including Germany pre-tested a draft 
version of the questionnaire (n=100) to provide the general assembly with statistical data.  
The members of the drafting group for Social Relations and Support Systems 2001 
were Austria (convenor), Chile, France, Germany, the Philippines and the United States. 
The table below outlines the topics covered in the module and indicates which were 
new and which were replicated. The questionnaire item numbers are given on the left in the 
first column. The variable labels in the second column are those of the international data set. 
Note that while many of the 2001 questions cover the same or similar topics to questions in 
the 1986 module – as reflected in the last two columns of Table 1 below–, formulations are 
frequently different as a result of major restructuring of questions.  
 
                                                          
2 Module is finalised and available from the drafting group or secretary. 
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Table 1: Contents of module 

















Contact with Brother or Sister 
  4 Adult brothers or sisters 3a & 4a V12 & V16 
1 V4  Number of brothers or sisters 3a & 4a V12 & V16 
2 V5  With whom of these brothers and sisters most contact   
3 V6  How often visit this brother or sister 3b & 4b V13 & V17 
4 V7  Other contact with this brother or sister 3d & 4d V15 & V19 
Contact with Son or Daughter 
  4 Adult children   
5 V8  Number of adult children 5a & 6a V 20 & V24 
6 V9  With whom of these children most contact   
7 V10  How often visit this son or daughter 5b & 6b V21 & V25 
8 V11  Other contact with this son or daughter 5d & 6d V15 & V19 
Contact with Father 
9 V12 2 How often visit father 2a & 2b V8 & V9 
10 V13  Other contact with father 2d V11 
Contact with Mother 
11 V14 3 How often visit mother 1a & 1b V4 & V5 
12 V15  Other contact with mother 1d V7 
13 V16  Time needed to get to where mother lives 1c V6 
Contact with Other Relatives 
14  6 How often contact with…   
a V17  uncles or aunts 
b V18  cousins 
  
c V19  parents-in-law 
d V20  brothers- or sisters-in-law 
e V21  nieces and nephews 
f V22  god-parents* 
  
Number of Close Friends at Work Place, in the Neighbourhood, and Other Close Friends 
  3 Number of close friends…   
15 V23  at work place 9b V39 
16 V24  in R’s neighbourhood 9c V40 
17 V25  other close friends   
Contact with Closest Friend 
18 V26 3 Gender and relationship of best close friend 9d V41 
19 V27  How often visit closest friend 9e V42 
20 V28  Other contact with closest friend 9g V44 
Participation in Associations and Groups 
21  7 Participation in groups or asociations last 12 months…   
a V29  political party    
b V30  trade union or professional association   
c V31  church or religious organisation   
d V32  sports group   
e V33**  charitable organisation   
f V34  neighbourhood group   
g V35  other associations   
Who R Would Ask for Support/Help 
  2 Who would R ask for help in household when ill…   
22 V36  First choice 11a V51 
23 V37  Second choice 11b V52 
  2 Who would R ask to borrow a large sum of money…   
24 V38  First choice 12a V53 
25 V39  Second choice 12b V54 
  2 Who would R ask for help if depressed…   
26 V40  First choice 14a V57 
27 V41  Second choice 14b V58 
Frequency of Support/Help by R  
28  4 How often during the last 12 months…:   
a V42  helped with housework    
b V43  lent money    
c V44  talked to someone depressed   
d V45  helped somebody find a job   
 
* optional item and not in German questionnaire 
**omitted in German questionnaire by mistake 
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Sources of Information about Jobs 
29 V46 1 Sources of information about jobs   
Desired Characteristics of a Close Friend 
30  4 How important are characteristics to be a close friend…   
a V47  is intelligent   
b V48  helps get things done   
c V49  really understands R   
d V50  is enjoyable company   
Duties and Rights Regarding Relatives and Friends 
31  4    
a V51  Adult children should take care of elderly parents   
b V52  Should take care of family before helping others   
c V53  Better off people should help less well off friends    
d V54  Alright to make friendships out of self-interest    
Responsibilities of the Government 
32  2 Government responsibility to provide…   
a V55  childcare for everyone   
b V56  decent standard of living for the old   
Respondent's Life Happiness 
33 V57 1 How happy does R feel on the whole   
Demands from Relatives 
34 V58 1 R's perception of demands from family, relatives, friends   
Trust in People 
35  3 Agree / Disagree:    
a V59  Only a few people can be trusted completely   
b V60  Most of time other people want what is best for you    
c V61  Other people try to take advantage of you   
Duration of Residence  
36 V62 1 How long R lived in city, town, community 16 V61 
Personal Efficacy in Local and National Government 
37 V63 2 R likely to be able to effect some improvement in local government   
38 V64  Agree / Disagree: Normal people have no influence on government 
decisions* 
  
Interest in Politics 
39 V65 1 How often does R discuss politics with friends***   
 
*** optional ISSP question 
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5 The German Module 
 The study description sheet below was submitted to the archive with the 2001 data. 
We expand somewhat on the information contained in this in sections which follow. A 
detailed questionnaire on the 2001 fielding was completed by ISSP members, including 
Germany, in 2001 and 2002 and will be available in 2004 on the GESIS web site. The 




Table 2: ISSP Study Description Form: 2001 GERMANY  
Study Title:  ISSP 2001 Germany – Social Networks II: Social Relations and Support Systems  
Fieldwork Dates:  25.2.2002 –17.8.2002  
Principle 
Investigator:  
Dr. Janet Harkness, Prof. Dr. Peter Ph. Mohler 
Sample Type:  Names and addresses from registers of inhabitants kept by municipalities. Adults of 18 and 
older living in private accommodation. 
Fieldwork Methods:  Self-completion questionnaire, interviewer in attendance. Background variables were asked 
in a computer-assisted personal interview (CAPI). 
Context of ISSP 
Questionnaire:  
Self-completion questionnaire following on from a 45 minutes CAPI interview (ALLBUS). 
ISSP 2001 fielded in split with ISSP 2002. 
Sample Size:  1369 
Response Rates:  real numbers for (W) western and (E) eastern states  
 N=3327 W=2291 E=1036 A – Total issued (total sample) 
 N=359 W=255 E=104 B – Ineligible (address vacant, wrong ages, etc.)  
 N=2968 W=2036 E=932 C – (= A−B) Total eligible  
 N=1369 W=936 E=433 D – Total ISSP 2001 interviews received  
 N=1599 W=1100 E=499 E – (= C−D) Total non-response  
  
 N=938 W=620 E=318 F – Refusals  
 N=149 W=96 E=53 G – Non-contact (never contacted) * 







H1 – interview not carried out correctly 
H2 – ill, incapable 
Language:  German 
Weighted (yes/no):  No 
Weighting Procedure:  Sample for eastern part of Germany deliberately over-samples the five eastern federal states. 
If all of Germany is taken as the unit of analysis (rather than the eastern and western states) 
weighting is necessary. Weighting factor for western states: 1,18796; weighting factor for 
eastern states: 0,59369 (recoding of v3 is needed) 
Known Systematic 
Properties in Sample:  
None for the total sample; realised interviews oversample well-educated respondents 
Deviations from ISSP 
Questionnaire:  
ISSP substantive questionnaire: v22 (optional item) not asked in Germany; v33 omitted in 
German questionnaire by mistake 
Background variables: URBRURAL omitted by mistake 
Publications:  Blohm, Michael et al., Konzeption und Durchführung der "Allgemeinen 
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) 2002, ZUMA-Methodenbericht 
2003/12; 
For further information see ISSP bibliography on the ISSP homepage 
(http://www.issp.org/biblio.htm) 
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* G –Sample unit (person) not contacted. 
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5.1 Translation of the Source Questionnaire  
Two independent translations were made of the new questions in the module. These 
were discussed in a group meeting with members of the ISSP team, a survey translation 
expert and members of the fielding department at ZUMA. After the pre-test, a few further 
changes were made to the translation.  
 
5.2 Sample 
The ISSP modules for 2001 (Social Networks II: Social Relations and Support Systems) 
and 2002 (Family and Changing Gender Roles) were fielded together with the ALLBUS 2002 
study in a split. The ALLBUS sample in 2002 was designed to yield a representative sample 
of the adult population (18 years and older) living in private accommodation in Germany, 
including foreigners able to complete the questionnaire in German. The sample was drawn 
from official registers of inhabitants kept by municipalities throughout Germany in a two-
stage design. First the communities and sample points were selected randomly and then 
named individuals randomly selected from each sampling point. Full details of the sample are 
presented (in German) in the methods report on ALLBUS 2002 (Blohm et al., 2003). 
 
5.3 Pre-testing  
Pre-testing for translated versions of source questionnaires differs from pre-testing of 
questionnaires which do not yet have a finished form. Irrespective of what a pre-test of a 
translation seems to indicate, only a limited number of changes can be made if the source 
questionnaire has been finalised. The ordering of questions, for example, cannot be changed, 
nor can the types of questions or response categories used, since these changes would raise 
many issues of comparability.  
Pre-testing in the sense of a 'trial run' can indicate how long administration can take, 
highlight lay-out problems, and to some extent, point to difficulties in comprehension related 
to translation. In our experience with translated questionnaires, cognitive pre-testing provides 
more directly useful information. In an ask-the same-question approach, changes of these 
kinds have to be made while the source questionnaire is still being developed and tested.  
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ZUMA conducted a cognitive pre-test after normal administration of the questionnaire, 
to probe comprehension of key topics and new questions (Prüfer and Oberhaus, 2000). The 
fielding agency, INFAS, carried out regular time pre-tests. 
 
5.4 Fielding  
Fielding began on February 25th 2002 and ended on August 17th 2002. The ISSP module 
was a self-completion questionnaire administered at the end of the ALLBUS CAPI interview. 
A total of 1369 questionnaires were completed for the module 936 in western states; 433 in 
eastern states). 97,2% of ALLBUS respondents agreed to complete the ISSP module. The 
total ALLBUS response rate was 47,3%. Based on this, the response rate for the ISSP was 
46,1% (46,0% in western states; 46,5% in eastern states). While ISSP modules are designed 
as self-completion questionnaires, for various reasons about 8% of the cases were 
administered as interviews (8,7% in western states; 7,6% in eastern states). In addition, a few 
respondents were administered the wrong questionnaire in terms of the split design: 25 
respondents got the Social Relations and Support Systems module instead of the Family and 
Changing Gender Roles module and 19 respondents got the Family and Changing Gender 
Roles module instead of the Social Relations and Support Systems module.  
 
5.5 Data Editing and Occupational Coding (ISCO 1988) 
The fielding institute delivered a formally edited data set to ZUMA. ZUMA carried out 
additional data editing and prepared the data for merging in accordance with the ISSP 2001 
set-up from the ISSP archive. Occupational coding (current or former occupation) was also 
carried out at ZUMA using the ISCO 1988 scheme. For details of ISCO 1888, see, for 
example, Appendix I of the cumulative codebook of the GSS, 1972-1998 (Davis and Smith 
1999).  
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6 Data Availability 
The data were deposited to the Central Archive for Empirical Social Research at the 
University Cologne, the offical ISSP archive since 1986. Together with Analisis 
Sociologicos, Economicos y Politicos (ASEP), Madrid, the archive is responsible for merging 
the ISSP data and producing the international merged data sets.  
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Appendix A 
 
The Questionnaires (English and German)  
The numbering of the German questionnaire follows that of the English. Obligatory 
background variables not included in the self-completion questionnaire were asked in the 








1 ISSP – 2001 
 
Social Relations and Support Systems  








Drafting Group: Austria (Convenor): M. Haller, F. Höllinger; Chile: C. Lehmann; Germany: J. 





2.1.1.1.1.1.2 Obligatory background variables 
2.1.1.1.1.1.3 Sources and comments 
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In the first part of this questionnaire, we would like to ask you about your family and 
friends. For example, about how often you see or visit them, and when you turn to them 
for help or  advice. 
 
Q.1 We would like to begin with your brothers and sisters. How many adult brothers 
and/or sisters - we mean brothers or sisters who are age 18 and older – do you 
have? (We mean brothers and sisters who are still alive.  Please include step-brothers 
and -sisters, half-brothers and -sisters and adopted brothers and sisters)  
 
  _________ adult brother(s) and sister(s)    
 
I have no ADULT brothers or sisters ...    
If no adult brothers or sisters, CONTINUE WITH QUESTION 5.  
 
 
2.1.2 Q.2 Of your adult brothers and sisters, with whom do you 
have the most contact? 
Please tick one box only. 
 
With a brother   ⇒ ANSWER QUESTION 3 
With a sister   ⇒ ANSWER QUESTION 3 
I have no contact with any 
adult brother or sister 




Q.3 How often do you see or visit this brother or sister?  
 Please tick one box only  
  
He/she lives in the same household as I do  ⇒ If in same household, CONTINUE 
WITH QUESTION 5 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
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Q.4 And how often do you have any other contact with this brother or sister besides 
visiting, either by telephone, letter, fax or e-mail? 
 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
 
 
Q.5  Now some questions about your children who are aged 18 and older.  
How many children age 18 and older do you have? (We mean children who are still 
alive. Please include step-children and adopted children). 
 
  _________ children aged 18 and older    
 
I have no children age 18 and older...      
If no adult children, CONTINUE WITH QUESTION 9.  
 
 
Q.6 Of your children aged 18 and older, with whom do you have the most contact? 
 
Please tick one box only. 
 
With a son   ⇒ ANSWER QUESTION 7 
With a daughter   ⇒ ANSWER QUESTION 7 
I have no contact with any 
of my adult children 
  ⇒ If no contact, CONTINUE WITH QUESTION 9 
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Q.7 How often do you see this son or daughter?  
  Please tick one box only  
  
He/she lives in the same household as I do  ⇒ If in same household, CONTINUE 
WITH QUESTION 9 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
  
 
Q.8 And how often do you have any other contact with this son or daughter besides 
visiting, either by telephone, letter, fax or e-mail? 
 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
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Q.9 And now some questions about your father. How often do you see or visit your 
father?  
 
 Please tick one box only 
 
He lives in the same household as I do  ⇒ If in same household, CONTINUE 
WITH QUESTION 11 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
Never   
My father is no longer alive ⇒ If not alive, CONTINUE WITH 
QUESTION 11 




Q.10 And how often do you have any other contact with your father besides visiting, 
either by telephone, letter, fax or e-mail? 
 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often    
Never    
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Q.11 And what about your mother? How often do you see or visit her?  
 
 Please tick one box only 
 
She lives in the same household as I do  ⇒ If in same household, CONTINUE 
WITH QUESTION 14 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
Never   
My mother is no longer alive ⇒ If no longer alive, CONTINUE WITH 
QUESTION 14 




Q.12 How often do you have any other contact with your mother besides visiting, 
either by telephone, letter, fax or e-mail? 
 
Daily     
At least several times a week   
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often    






Scholz , Harkness, and Klein ISSP 2001 Social Networks II: ZUMA Report on the German Study  7
Q.13 About how long would it take to get to where your mother lives?  
 Think of the time it usually takes door to door. 
  Please tick one box only  
  
Less than 2 minutes     
Less than 15 minutes     
Between 15 and 30 minutes     
Between 30 minutes and 1 hour     
Between 1 and 2 hours     
Between 2 and 3 hours     
Between 3 and 5 hours     
Between 5 and 12 hours     
Over 12 hours     
 
 
Q.14 Now some questions about your contact with other relatives. Please indicate how 
often you have been in contact with any of the following types of relatives in the 
last four weeks. 
 
2.1.2.1  Please tick one box on each line  
  
 More than 
twice in last 4 
weeks 
Once or twice 
in last 4 weeks
Not at all in last 
4 weeks 
I have no 
living relative 
of this type 
a) Uncles or aunts         
b) Cousins         
c) Parents-in-law         
d) Brothers- or sisters-in-law         
e) Nieces and nephews         
f) [OPTIONAL] God-parents         
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Q.15  Now we would like to ask you about people you know, other than your family and 
relatives. The first question is about people at your work place.  
  
IF YOU DO NOT WORK FOR PAY, PLEASE CONTINUE WITH QUESTION 
16. 
   
Thinking about people at your work place, how many of them are close friends of 
yours? 
 
 Number of close friends at work place _________________ 





Q.16 Thinking now of people who live near you – in your neighbourhood or district: 
How many of these people are close friends of yours? 
  





Q.17 How many other close friends do you have – apart from those at work, in your 
neighbourhood, or family members? Think, for instance, of friends at clubs, 
church, or the like. 
 
Number of other close friends _____________   
   
None   
  
Scholz , Harkness, and Klein ISSP 2001 Social Networks II: ZUMA Report on the German Study  9
Q.18  Now think about your best friend, the friend you feel closest to (but not your 
partner). Is this best friend ... 
 Please tick one box only 
 
a male relative     
a female relative     
a man who is not a relative     
a woman who is not a relative?     




2.1.2.1.1.1.1.1 Q.19 How often 
do you see or visit your friend 
(the friend you feel closest to)?  
 
He/she lives in the same household as I do ⇒  If in same household, 
CONTINUE WITH Q. 21 
Daily     
At least several times a week    
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often     
Never   
  
 
Q.20 And how often do you have any other contact with this friend besides visiting, 
either by telephone, letter, fax or e-mail? 
 
Daily     
At least several times a week    
At least once a week     
At least once a month     
Several times a year     
Less often    
Never    
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Q.21 People sometimes belong to different kinds of groups or associations. The list 
below contains different types of groups.  For each type of group, please tick a 
box to say whether you have participated in the activities of this group in the past 
12 months. 
  
2.1.2.2 Please tick one box on each line  
 








I belong to such 
a group but 
never 
participate 









    
A trade union or professional association     
A church or other religious organisation     
A sports group, hobby or leisure club     
A charitable organisation or group     
A neighbourhood association or group     
Other associations or groups     
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Q.22 Now we would like to ask you how you would get help in situations that anyone 
could find herself or himself in. First, suppose you had the ’flu and had to stay in 
bed for a few days and needed help around the house, with shopping and so on.  
 
Who would you turn to first for help?  
  
Please tick one box only  
  
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
daughter-in-law      
son     
son-in-law     
sister     
brother     
other blood relative     
other in-law relative     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
someone at a social services agency     
someone you pay to help     
someone else     
no one     
  
Q.23 And who would you turn to second if you had the ´flu and needed help around the 
house? 
  
2.1.2.4 Please tick one box only  
  
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
daughter-in-law      
son     
son-in-law     
sister     
brother     
other blood relative     
other in-law relative     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
someone at a social services agency     
someone you pay to help     
other     
no one     
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Q.24 Now, suppose you needed to borrow a large sum of money. 
Who would you turn to first for help?  
 
  Please tick one box only.  
  
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
son     
sister     
brother     
other blood relative     
in-law relative     
god-parent     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
employer     
government or social services agency     
a bank or credit union     
a private money lender     
someone else     
no one     
  
 Q.25 And who would you turn to second if you needed to borrow a large sum of 
money? 
 
   Please tick one box only  
  
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
son   
sister     
brother     
other blood relative     
in-law relative     
god-parent     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
employer     
government or social services agency     
a bank or credit union     
a private money lender     
someone else     
no one     
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Q.26 Now suppose you felt just a bit down or depressed, and you wanted to talk about 
it. Who would you turn to first for help? 
  
 Please tick one box only  
  
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
son     
sister     
brother     
other blood relative     
in-law relative     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
priest or member of the clergy     
family doctor     
a psychologist or another professional counsellor     
a self-help group     
someone else     
no one     
  
Q.27 And who would you turn to second if you felt a bit down or depressed and 
wanted to talk about it? 
 
Please tick one box only  
 
husband, wife, partner     
mother     
father     
daughter     
son     
sister     
brother     
other blood relative     
in-law relative     
close friend     
neighbour     
someone you work with     
priest or member of the clergy     
family doctor     
a psychologist or another professional counsellor     
a self-help group     
someone else     
no one     
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Q.28 During the past 12 months, how often have you done any of the following things for 
people you know personally, such as relatives, friends, neighbours or other 
acquaintances? 
  
 Please tick one box on each line  
 





















a) Helped someone outside of 
your house-hold with 
housework or shopping 
            
b) Lent quite a bit of money to 
another person 
            
c) Spent time talking with 
someone who was a bit down 
or depressed 
            
d) Helped somebody to find a 
job  
            
  
 
Q.29 There are many ways people hear about jobs - from other people, from 
advertisements or employment agencies, and so on. Please indicate how you first 
found out about work at your present employer. 
IF YOU ARE NOT CURRENTLY WORKING FOR PAY, PLEASE ANSWER 
THIS QUESTION FOR YOUR LAST JOB. 
  
Please tick one box only 
  
I have never worked for pay     
From parents, brothers or sisters      
From other relatives      
From a close friend     
From an acquaintance     
From a public employment agency or service     
From a private employment agency     
From a school or university placement office    
From an advertisement or a sign     
The employer contacted me about a job     
I just called them or went there to ask for work     
  
Scholz , Harkness, and Klein ISSP 2001 Social Networks II: ZUMA Report on the German Study  15
Q.30 People look for various things in a close friend and can differ on how important 
or not some things are for them. Please tick a box to say how important or not it 
is for close friends of yours to be each of the following: 
  










Not at all 
important
a) Someone who is intelligent and makes me 
think 
          
b) Someone who helps me get things done           
c) Someone who really understands me           
d) Someone who is enjoyable company           
 
 
Q.31 Please tick a box on each line to indicate how much you agree or disagree with 











a) Adult children have a duty to look 
after their elderly parents  
            
b) You should take care of yourself 
and your family first, before 
helping other people 
            
c) People who are better off should 
help friends who are less well off  
            
d) It is all right to develop friendships 
with people just because you know 
they can be of use to you 
            
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Q. 32 On the whole, do you think it should or should not be the government’s 














a) provide childcare for everyone who wants it?           
b) provide a decent standard of living for the 
old?  
          
 
 
Q.33 If you were to consider your life in general these days, how happy or unhappy 
would you say you are, on the whole ? 
  
Very happy     
Fairly happy     
Not very happy     








Q.34 Do you feel that your family, relatives and/or friends make too many demands on 
you?  
 
Please tick one box only 
  
No, never   
Yes, but seldom    
Yes, sometimes     
Yes, often     
Yes, very often     
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Q.35 To what extent do you agree or disagree with the following statements? 



























b) Most of the time you can be sure that 













c) If you are not careful, other people will 
















Q.36 How long have you lived in the city, town or local community where you live 
now? 
  
 Since birth    
 
 Since the year ___________ 
 
 
Q.37 Suppose you wanted the local government to bring about some improvement in 
your local community. How likely is it that you would be able to do something 
about it?  
 
Very likely     
Somewhat likely     
Not very likely     
Not at all likely     
Don’t know     
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OPTIONAL QUESTIONS:  
 











People like me don’t have any say 
about what the Government does. 
            
 
 
2.1.2.4.1.1.1.1 Q39. How often 
do you discuss politics with your 
friends? 
 
Almost all the time   
Most of the time   
Occasionally   
Almost never   
  




Additional COMPULSORY DEMOGRAPHIC QUESTION  
for ISSP-2001 “Social Networks”: 
 
How many children under 18 years of age do you have?  
(Please include step-children and adopted children). 
 
 ___________ children 
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3 Obligatory background variables 
SEX R: sex 
Sex of respondent  
 
AGE R: Age 
Age of respondent 
 
MARITAL R: Marital status 
Marital status of respondent (legal status) 
 
COHAB R: Steady life-partner 
(If ‘not married and living together with spouse’) 
Do you have / live together with a partner? 
 
EDUCYRS R: Education I: years in school 
Education I - years (of full time) schooling including university but not vocational training 
 
DEGREE R: Education II: categories 
3.1.1.1 Education II - highest education level / degree 
 
WRKST R: Current employment status 
Current employment status, current economic position, main source of living 
 
WRKHRS R: Hours worked weekly 
Working hours - number of hours (usually) worked weekly 
 
ISCO88 R: Occupation ISCO 1988 
Occupation - four digit 1988 ISCO / ILO occupation code 
 
WRKSUP R: Supervise 
Supervises others at work - (Do) you supervise or (are) you responsible for the work of any 
other people? 
 
WRKGOVT R: Working for private - public sector 
Private vs. public - Working for private versus public sector 
 
SELFEMP R: Self-employed I 
3.1.1.2 In your (main) job, are you an employee or 
are you self-employed? 
 
NEMPLOY R: Self-employed II - how many employees 
(If self employed) Do you have any employees, If so, how many? (exact number of 
employees) 
 
UNION R: Trade union membership 
Is respondent member of a trade union? 
 
SPWRKST S-P: Current employment status 
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Spouse / partner: current employment status, current economic position, main source of living 
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SPISCO88 S-P: Occupation ISCO 
Spouse / partner: occupation 
 
INCOME Family income 
Family income 
 
RINCOME R: Earnings 
Respondent's earnings 
 
HOMPOP How many persons in household 
Number of people in household 
 
HHCYCLE Household cycle 
Household composition: number of adults and of children under 18 years)  
 
PARTY_LR R: party affiliation: left - right 
Party affiliation - coded in a left - right scheme 
 
RELIG R: Religious denomination 
Religious denomination 
 
ATTEND R: Religious services - how often 
Attendance of religious services 
 
CLASS R: Subjective social class 
Subjective social class 
 
URBRURAL Urban - Rural 
Type of community: urban / rural 
 




3.1.1.3 Size of community 
Country specific 
 
Additional obligatory background variable for ISSP-2001 “Social Networks”: 
 
CHILDREN under 18 years: 
 
How many children under 18 years of age do you have?  





Soziale Beziehungen und Hilfeleistungen
 
Lfd.-Nr. 1-6 Int.-Datum Ort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an unserer Forschungsarbeit. Die Befragung ist eine international
vergleichende sozialwissenschaftliche Studie, die unter Mitwirkung von öffentlichen Forschungsinstituten
in fast 40 Ländern durchgeführt wird. In den beteiligten Ländern werden in diesem Jahr circa 40.000
Menschen befragt. In Deutschland wird diese Befragung vom infas Institut für angewandte Sozial-
wissenschaft durchgeführt. Auftraggeber ist das Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA),
ein gemeinnütziges sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut, das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und den Bundesländern finanziell getragen wird.
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Auf die Fragen gibt es weder "richtige" noch "falsche" Antworten. Antworten Sie bitte so,
wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.
Wie wird der Fragebogen ausgefüllt?
Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge. Überspringen Sie eine
oder mehrere Fragen nur dann, wenn im Text durch einen Pfeil darauf hingewiesen wird:
Ü Bitte weiter mit Frage 17
Bei den meisten Fragen brauchen Sie nur eines der vorgegebenen Kästchen anzukreuzen:
Wenn mehrere Kästchen angekreuzt werden können, wird ausdrücklich darauf hingewiesen:
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
Bei einigen Fragen müssen Sie nur eine Zahlenangabe machen.
Beispiel: Stunden
Falls Sie Fragen kommentieren möchten, finden Sie Platz dafür am Ende des Fragebogens.




3129 - 34 -
Die ersten Fragen haben mit Familie und Freunden zu tun; wie oft man sie sieht und wen man
z.B. um Rat bitten würde. Beginnen wir mit Ihren Geschwistern.
1. Wieviele erwachsene Geschwister haben Sie – das heißt, Brüder oder Schwestern, die 18 Jahre
oder älter sind? (Wir meinen damit Brüder und Schwestern, die noch am Leben sind, einschließlich
Stiefgeschwister, Halbgeschwister und adoptierte Geschwister.)
+ Bitte eintragen.
Anzahl erwachsener Geschwister
Falls keine erwachsenen Geschwister Ü Bitte weiter mit Frage 5
2. Mit welchem Geschwisterteil haben Sie am meisten Kontakt?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Mit einem Bruder 1
Mit einer Schwester 2
Kein Kontakt zu meinen
erwachsenen Geschwistern 6 Ü Bitte weiter mit Frage 5
3. Wie oft besuchen oder sehen Sie diesen Bruder oder diese Schwester?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Er / Sie lebt im selben Haushalt wie ich 1 Ü Bitte weiter mit Frage 5
Täglich 2
Mindestens ein paar Mal in der Woche 3
Mindestens einmal in der Woche 4
Wenigstens einmal im Monat 5
Ein paar Mal im Jahr 6
Seltener 7
4. Und abgesehen davon, wie oft haben Sie sonst Kontakt mit diesem Bruder oder dieser Schwester,
etwa telefonisch oder per Brief, Fax oder Email?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Täglich 1
Mindestens ein paar Mal in der Woche 2
Mindestens einmal in der Woche 3
Wenigstens einmal im Monat 4
Ein paar Mal im Jahr 5
Seltener 6
3129 - 35 -
5. Nun einige Fragen zu Ihren Kindern.
Wie viele erwachsene Kinder haben Sie? (Wir meinen damit Kinder, die 18 Jahre oder älter sind.
Bitte zählen Sie auch Stiefkinder und adoptierte Kinder mit dazu.)
Anzahl erwachsener Kinder
Falls keine erwachsenen Kinder Ü Bitte weiter mit Frage 9
6. Mit welchem dieser erwachsenen Kinder haben Sie am meisten Kontakt?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Mit einem Sohn 1
Mit einer Tochter 2
Kein Kontakt zu meinen
erwachsenen Kindern 6 Ü Bitte weiter mit Frage 9
7. Wie oft besuchen oder sehen Sie diesen Sohn oder diese Tochter?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Er / Sie lebt im selben Haushalt wie ich 1 Ü Bitte weiter mit Frage 9
Täglich 2
Mindestens ein paar Mal in der Woche 3
Mindestens einmal in der Woche 4
Wenigstens einmal im Monat 5
Ein paar Mal im Jahr 6
Seltener 7
8. Und abgesehen davon, wie oft haben Sie sonst Kontakt mit diesem Sohn oder dieser Tochter,
etwa telefonisch oder per Brief, Fax oder Email?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Täglich 1
Mindestens ein paar Mal in der Woche 2
Mindestens einmal in der Woche 3
Wenigstens einmal im Monat 4
Ein paar Mal im Jahr 5
Seltener 6
3129 - 36-
9. Und nun einige Fragen zu Ihrem Vater: Wie oft besuchen oder sehen Sie Ihren Vater?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Er lebt im selben Haushalt wie ich 1 Ü Bitte weiter mit Frage 11
Täglich 2
Mindestens ein paar Mal in der Woche 3
Mindestens einmal in der Woche 4
Wenigstens einmal im Monat 5
Ein paar Mal im Jahr 6
Seltener 7
Nie 8
Mein Vater lebt nicht mehr 95
Bitte weiter mit Frage 11
Weiß nicht, wo mein Vater lebt 96
10. Und abgesehen davon, wie oft haben Sie sonst Kontakt mit Ihrem Vater, etwa telefonisch oder
per Brief, Fax oder Email?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Täglich 1
Mindestens ein paar Mal in der Woche 2
Mindestens einmal in der Woche 3
Wenigstens einmal im Monat 4




11. Und nun einige Fragen zu Ihrer Mutter: Wie oft besuchen oder sehen Sie sie?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Sie lebt im selben Haushalt wie ich 1 Ü Bitte weiter mit Frage 14
Täglich 2
Mindestens ein paar Mal in der Woche 3
Mindestens einmal in der Woche 4
Wenigstens einmal im Monat 5
Ein paar Mal im Jahr 6
Seltener 7
Nie 8
Meine Mutter lebt nicht mehr 95
Bitte weiter mit Frage 14
Weiß nicht, wo meine Mutter lebt 96
12. Und abgesehen davon, wie oft haben Sie sonst Kontakt mit Ihrer Mutter, etwa telefonisch oder
per Brief, Fax oder Email?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Täglich 1
Mindestens ein paar Mal in der Woche 2
Mindestens einmal in der Woche 3
Wenigstens einmal im Monat 4
Ein paar Mal im Jahr 5
Seltener 6
Nie 7
13. Wie lange braucht man ungefähr, um zu Ihrer Mutter nach Hause zu kommen?
Bitte geben Sie die Zeit an, die man von Tür zu Tür braucht.
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Weniger als 2 Minuten 1
Weniger als 15 Minuten 2
Zwischen 15 und 30 Minuten 3
Zwischen 30 Minuten und 1 Stunde 4
Zwischen 1 und 2 Stunden 5
Zwischen 2 und 3 Stunden 6
Zwischen 3 und 5 Stunden 7
Zwischen 5 und 12 Stunden 8
Mehr als 12 Stunden 9
3129 - 38-
14. Nun einige Fragen zu Kontakten mit anderen Verwandten. Bitte geben Sie unten an, wie oft Sie
in den letzten vier Wochen Kontakt mit bestimmten Verwandten hatten.
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
In den letzten vier Wochen...
mehr als einmal überhaupt Habe keine








1 2 3 4
15. Nun ein paar Fragen zu Menschen, die Sie kennen, die aber nicht zu Ihrer Familie oder Verwandt-
schaft gehören.
Denken Sie an Menschen bei Ihrer Arbeit. Wie viele davon sind Ihre engen Freunde?
+ Bitte eintragen oder ankreuzen.
Anzahl enger Freunde bei der Arbeit
Keine engen Freunde bei der Arbeit 0
Bin nicht erwerbstätig 95
16. Denken Sie an die Menschen, die in Ihrer Nachbarschaft oder in der Nähe wohnen.
Wie viele davon sind Ihre engen Freunde?
+ Bitte eintragen oder ankreuzen.
Anzahl enger Freunde, die in der Nähe wohnen
Keine engen Freunde in der Nähe 0
17. Wie viele andere enge Freunde haben Sie – abgesehen von Freunden aus der Nachbarschaft,
bei der Arbeit oder in der Familie? (Denken Sie etwa an Freunde in Vereinen, Clubs, in der
Kirche usw.)
+ Bitte eintragen oder ankreuzen.
Anzahl anderer enger Freunde
Keine anderen engen Freunde 0
3129 - 39-
18. Denken Sie an den besten Freund / die beste Freundin (aber bitte nicht den (Ehe-)Partner /
die (Ehe-)Partnerin). Wir meinen die Person, der Sie sich am engsten verbunden fühlen.
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Ist Ihr bester Freund / Ihre beste Freundin...
ein Verwandter 1
eine Verwandte 2
ein Mann, mit dem Sie nicht verwandt sind 3
eine Frau, mit der Sie nicht verwandt sind 4
Kein bester Freund / keine beste Freundin 5 Ü Bitte weiter mit Frage 21
19. Wie oft besuchen oder sehen Sie diesen besten Freund / diese beste Freundin?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Er / Sie lebt im selben Haushalt wie ich 1 Ü Bitte weiter mit Frage 21
Täglich 2
Mindestens ein paar Mal in der Woche 3
Mindestens einmal in der Woche 4
Wenigstens einmal im Monat 5
Ein paar Mal im Jahr 6
Seltener 7
Nie 8
20. Und abgesehen davon, wie oft haben Sie sonst Kontakt mit diesem Freund / dieser Freundin,
etwa telefonisch oder per Brief, Fax oder Email?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Täglich 1
Mindestens ein paar Mal in der Woche 2
Mindestens einmal in der Woche 3
Wenigstens einmal im Monat 4
Ein paar Mal im Jahr 5
Seltener 6
Nie 7
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21. Man kann verschiedenen Organisationen oder Gruppen angehören. Einige typische von ihnen
sind unten aufgeführt.
Bitte geben Sie zu jeder an, ob Sie in den letzten 12 Monaten an Aktivitäten der Gruppe teil-
genommen haben.
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
In den letzten 12 Monaten...
mehr als einmal oder Gehöre Gehöre
zweimal zweimal einer solchen einer sol-
teil- teil- Gruppe an, chen Gruppe
genommen genommen  nehme nicht an
aber nie teil
Politische Partei oder Vereinigung
Gewerkschaft oder Berufsverband
Kirche oder andere religiöse Gemeinschaft
Sport-, Hobby- oder Freizeitklub oder Verein
Nachbarschaftsverein oder -gruppe
Andere Organisationen oder Gruppen
1 2 3 4
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22. Nun möchten wir Ihnen gerne einige Fragen zu verschiedenen Problemen stellen, die auf jeden
zukommen können.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Grippe, müssten ein paar Tage im Bett bleiben und würden im
Haushalt oder z.B. beim Einkaufen Hilfe brauchen. An wen würden Sie sich zuerst wenden?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Anderer Blutsverwandter 10
Mutter 02 Anderer angeheirateter Verwandter 11
Vater 03 Enger Freund / enge Freundin 12
Tochter 04 Nachbar / Nachbarin 13
Schwiegertochter 05 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 14
Sohn 06 Soziale Dienste 15
Schwiegersohn 07 Jemand, den ich dafür bezahle 16
Schwester 08 Andere Person 17
Bruder 09 Niemand 18
23. Und an wen würden Sie sich als zweites wenden, wenn Sie die Grippe hätten und Hilfe im Haushalt
bräuchten?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Anderer Blutsverwandter 10
Mutter 02 Anderer angeheirateter Verwandter 11
Vater 03 Enger Freund / enge Freundin 12
Tochter 04 Nachbar / Nachbarin 13
Schwiegertochter 05 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 14
Sohn 06 Soziale Dienste 15
Schwiegersohn 07 Jemand, den ich dafür bezahle 16
Schwester 08 Andere Person 17
Bruder 09 Niemand 18
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24. Angenommen, Sie müssten sich eine hohe Geldsumme leihen. An wen würden Sie sich
in diesem Fall zuerst wenden?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Patenonkel / -tante 10
Mutter 02 Enger Freund / enge Freundin 11
Vater 03 Nachbar / Nachbarin 12
Tochter 04 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 13
Sohn 05 Arbeitgeber 14
Schwester 06 Staatliche oder soziale Einrichtungen 15
Bruder 07 Bank, Geldinstitut 16
Anderer Blutsverwandter 08 Privater Geldverleiher 17
Angeheirateter Verwandter 09 Jemand anderes 18
Niemand 19
25. Und an wen würden Sie sich als zweites wenden, wenn Sie eine hohe Geldsumme leihen müssten?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Patenonkel / -tante 10
Mutter 02 Enger Freund / enge Freundin 11
Vater 03 Nachbar / Nachbarin 12
Tochter 04 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 13
Sohn 05 Arbeitgeber 14
Schwester 06 Staatliche oder soziale Einrichtungen 15
Bruder 07 Bank, Geldinstitut 16
Anderer Blutsverwandter 08 Privater Geldverleiher 17
Angeheirateter Verwandter 09 Jemand anderes 18
Niemand 19
3129 - 43 -
26. Angenommen, Sie fühlten sich etwas niedergeschlagen oder deprimiert und wollten mit jemandem
darüber sprechen. Mit wem würden Sie zuerst darüber sprechen?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Enger Freund / enge Freundin 10
Mutter 02 Nachbar / Nachbarin 11
Vater 03 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 12
Tochter 04 Pfarrer, Priester, anderer Geistlicher 13
Sohn 05 Hausarzt 14
Schwester 06 Psychologe, anderer professioneller Ratgeber 15
Bruder 07 Selbsthilfegruppe 16
Anderer Blutsverwandter 08 Jemand anderes 17
Angeheirateter Verwandter 09 Niemand 18
27. Mit wem würden Sie als zweites darüber sprechen, wenn Sie sich etwas niedergeschlagen oder
deprimiert fühlen und gerne darüber sprechen wollten?
+ Bitte nur ein Kästchen aus der ganzen Liste ankreuzen.
(Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin 01 Enger Freund / enge Freundin 10
Mutter 02 Nachbar / Nachbarin 11
Vater 03 Arbeitskollege / Arbeitskollegin 12
Tochter 04 Pfarrer, Priester, anderer Geistlicher 13
Sohn 05 Hausarzt 14
Schwester 06 Psychologe, anderer professioneller Ratgeber 15
Bruder 07 Selbsthilfegruppe 16
Anderer Blutsverwandter 08 Jemand anderes 17
Angeheirateter Verwandter 09 Niemand 18
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28. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgendes für Menschen getan, die Sie kennen,
wie z. B. Verwandte, Freunde, Nachbarn oder andere Bekannte?
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
In den letzten 12 Monaten...
mehr als einmal einmal wenigstens einmal gar
einmal in der im zwei- oder nicht
in der Woche Monat dreimal
Woche
Jemandem bei der Hausarbeit oder
beim Einkaufen geholfen, der nicht
zu Ihrem Haushalt gehört?
Jemandem eine größere Summe
Geld geliehen?
Sich die Zeit genommen, mit jeman-
dem zu sprechen, der etwas nieder-
geschlagen oder deprimiert war?
Jemandem geholfen, eine Arbeitsstelle
zu finden?
1 2 3 4 5 6
29. Man kann von offenen Arbeitsstellen auf unterschiedliche Weise erfahren – von anderen Menschen,
durch Anzeigen, das Arbeitsamt usw. Bitte geben Sie an, wie Sie von Ihrer jetzigen Stelle erfahren
haben.
(Wenn Sie zur Zeit nicht erwerbstätig sind, denken Sie bitte an Ihre letzte Stelle. )
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Ich bin niemals erwerbstätig gewesen 1
Durch Eltern, Brüder oder Schwestern 2
Durch andere Verwandte 3
Durch einen engen Freund / eine enge Freundin 4
Durch andere Bekannte 5
Durch das Arbeitsamt 6
Durch eine private Stellenvermittlung 7
Durch Stellenvermittlung an der Schule oder Hochschule 8
Durch eine Anzeige oder einen Aushang 9
Der Arbeitgeber hat mit mir Kontakt aufgenommen 10
Ich habe einfach angerufen oder bin hingegangen, um nach Arbeit zu fragen 11
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30. Menschen schätzen verschiedene Dinge an einem engen Freund / einer engen Freundin
und unterscheiden sich darin, wie wichtig das eine oder andere für sie ist.
Bitte kreuzen Sie an, wie wichtig oder nicht wichtig folgende Aspekte für Sie bei engen Freunden sind.
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
Außer- Sehr Ziemlich Nicht so Überhaupt
ordentlich wichtig wichtig wichtig nicht
wichtig wichtig
Dass jemand intelligent ist und mich zum
Denken anregt.
Dass jemand mir hilft, die Dinge anzupacken.
Dass jemand mich wirklich versteht.
Dass jemand unterhaltsam ist.
1 2 3 4 5
31. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
Stimme Stimme Weder Stimme Stimme Kann ich
voll und zu noch nicht überhaupt nicht
ganz zu zu nicht zu sagen
Erwachsene Kinder haben die Pflicht,
sich um ihre betagten Eltern zu kümmern.
Man sollte sich zuerst um sich selbst und
seine Familie kümmern, bevor man anderen
Menschen hilft.
Menschen, denen es finanziell besser geht,
sollten Freunden helfen, denen es weniger
gut geht.
Es ist in Ordnung, wenn man sich mit Leuten
nur deshalb anfreundet, weil man weiß,
dass sie einem nützlich sein können.
1 2 3 4 5 8
32. Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Dinge in der Verantwortlichkeit des Staates
liegen sollten.
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
Der Staat sollte...
auf jeden Fall verant- nicht auf keinen Fall Kann ich
verantwort- wortlich verantwort- verantwort- nicht
lich sein sein lich sein lich sein sagen
...Kinderbetreuung bereitzustellen für alle,
die es möchten.
...alten Menschen einen angemessenen
Lebensstandard zu sichern.
1 2 3 4 8
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33. Wenn Sie einmal Ihr Leben heute betrachten, was würden Sie sagen, wie glücklich oder
unglücklich sind Sie alles in allem?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Sehr glücklich 1
Ziemlich glücklich 2
Nicht sehr glücklich 3
Überhaupt nicht glücklich 4
Kann ich nicht sagen 8
34. Was meinen Sie: Stellen Ihre Familie, Verwandten und / oder Freunde zu viele Ansprüche an Sie?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Nein, niemals 1
Ja, aber selten 2
Ja, manchmal 3
Ja, oft 4
Ja, sehr oft 5
35. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
+ Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
Stimme Stimme Weder Stimme Stimme Kann ich
voll und zu noch nicht überhaupt nicht
ganz zu zu nicht zu sagen
Es gibt nur wenige Menschen,
denen ich absolut vertrauen kann.
Meistens kann man sich sicher sein,
dass andere Menschen das beste für
einen wollen.
Wenn man nicht aufpasst, wird man
von anderen Menschen ausgenutzt.
1 2 3 4 5 8
36. Seit wann leben Sie in der Stadt oder Gemeinde, in der Sie jetzt wohnen?
+ Bitte eintragen oder ankreuzen.
Seit meiner Geburt 1
Seit dem Jahr
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37. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie möchten, dass Ihre Stadt oder Gemeinde eine Verbesserung
oder Modernisierung in Ihrem Stadtteil / Ihrer Gemeinde veranlasst.
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das erreichen könnten?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Sehr wahrscheinlich 1
Eher wahrscheinlich 2
Nicht sehr wahrscheinlich 3
Überhaupt nicht wahrscheinlich 4
Weiß nicht 8
38. Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu?
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Stimme Stimme Weder Stimme Stimme Kann ich
voll und zu noch nicht überhaupt nicht
ganz zu zu nicht zu sagen
Menschen wie ich haben keinen
Einfluss darauf, was die Regierung macht.
1 2 3 4 5 8
39. Wie oft sprechen Sie mit Ihren Freunden über Politik?





Kann ich nicht sagen 8
40. Es wird heute viel über verschiedene Bevölkerungsschichten gesprochen.
Welcher Schicht rechnen Sie sich selbst eher zu?                   CLASS R: SUBJECTIVE SOCIAL CLASS  
+ Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.
Der Unterschicht 1
Der Arbeiterschicht 2
Der unteren Mittelschicht 3
Der Mittelschicht 4
Der oberen Mittelschicht 5
Der Oberschicht 6
Keiner dieser Schichten 7
Kann ich nicht sagen 98
Unsere letzten Fragen:
41. Sind Sie...                                           SEX R: SEX
männlich 1
weiblich 2
42. In welchem Monat und in welchem Jahr wurden Sie geboren?
19
Monat Jahr                           AGE R: AGE
43. Wie viele Kinder unter 18 Jahren haben Sie? (Einschließlich Stiefkinder und Adoptivkinder.)
Kinder          V66 HOW MANY CHILDREN UNDER 18 YEARS
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Wir möchten uns herzlich für Ihre Mithilfe bedanken!
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